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シヤーロット・プロンテ初期作品研究 (4)
一―ヒーロー像の造形とテーマの形成 ――




































ャーロット・ ブロンテ初期作品研究」Q)で紹介 したように,武将のウェリントン公爵を主人公 とす
るこの物語群は,多くが探検,政治,戦争などを主題 とした,女性人物がほとんど登場 しない男性




Papa bought Branvell some soldiers from Leeds,When Papa came home it was night and ve were
in bed,sO next morning BranweH came t0 0ur door with a box of sOldiers,Emily and l jumped out
of bed and l snatched up one and exclairned, `This is the Duke of WeHington I It shan be■line t'
When l said this,E■lily likewise took One and said it should be hers. When Anne came down she
took one also,Mine was the prettiest of the whole and perfect in every part,EInily's was a grave―
looking felow,We caned hiln`Gravey'.Anne's was a queer little thing,very much like herself.He
was caned`Waiting Boy'.Branwen chose`Bonaparte'.l)
おなじみの場面だが,ここで改めて確認したいのは,子供たちの物語が「これはウェリントン公爵
よ !わたしのはこれにするわ !」 というシャーロットの歓声で始まったという点である。はじめに
ウェリントン公爵があり,後にその敵役としてナポレオンが指名された。ブランウェルの主人公は




























物語の主要人物の容姿と性格を紹介した℃haracters of the Celebrated Men of the Present Time'
(12.1829)では,シャーロットはスコットにならって,公爵の姿を次のように描いている。
in short,the whole contour of his features were exactly what l should have wished for in the hero
of Waterloo, conqueror of Buonaparte.In his disposition he is decisive, calln, courageous
186  尭」 は る 子
and noble―■linded. ・ ・ ・ All his conduct was calculated to inspire confidence into the Hlinds of
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その後`The Green Dwarf'(9,1833)を経て, シャーロットは詩や物語を集めた`Arthuriana'(9-■.
1833)を書いている。そのうちの3篇の散文作品に登場するドゥアロウ侯爵の変化を順に追ってみ




ん `影響力'をもっていることがほのめかされている。` The Fresh Arr?』'(10,1833)ではマリアン・
ヒュームが長男を出産したことが告げられ,考き父親 ドゥアロウ侯爵が赤ん坊を抱いて `he gazed








ていることが`High Life in Verdopdis'(2.1834)に述べられている。思い付 くままに書き接がれてい
188  党雪 は る 子
った初期作品に整合性を与えるために,シャーロットは物語の時間的な流れを無視してまで, ドゥア
ロウ侯爵を多くの女性関係をもつ放埒な男として構成しようとしていることがわかる。` Arthuriana'
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ーロットの物語では`High Life in VerdOpolis'修.1834)からザモーナ公爵の名が使われている。この





めぐらす」公爵の風貌は `It iooked,・・・,as f heaven,being vrath with manHnd,had sent Lucifer
to reign on earth in the flesh・'1の というように,天から遣わされたルシファーに例えられている。
ザモーナ公爵の形容には日立って比Detが多くなり, ロマン主義的なヒーローとして肥大化していく。





































I Ike high life:I like its lnanners,its splendOrs,its luxuries,the beings which mOve in its enchanted
sphere. I like to consider the habits Of those beings, their way of thinking, speaking, actingo Let
fools talk about the artificial, voluptuOus, idle existences spun out by dukes, 10rds, ladies, knights
and squires of high degreeo Such cant is not for me;I despise it. What is there of artificial in the
hves of Our VerdOpontan aristocrasy? What is there of idle? Volupltuous they are to a proverb,
splendidly,magnificently voluptuOus,but not inactive,not unnatural.1つ
上流貴族の華やかな生活と享楽を高らかに歌い上げようする,自信に浴れた考いずモーナ公爵の姿









また主要人物の肖像画をチャールズがめくりながら批評する趣向の `A Peep into a Picture Book'
(5-6.1834)では,ザモーナ公爵の姿が次のように描かれている。
Oh,ZamOrna t WVhat eyes those are glancing under the deep shadow of that raven crest ! They
bode no good,Man nor woman could ever gather more than a troubled,fitful happiness from their
kindest hght,Satan gave them their giory to deepen the midnight gloom that always fo1lows where
their lustre has fallen most lovingly. ・ ・ ・ AH here is passion and fire unquenchable.Impetuous
sin, stormy pride, diving and soaring enthusiasm, war and poetry are kindlng their fires in aH his
veins, and his wild blood boils from his heart and back again hke a torrent of new―sprung lava.



















192 岩 は る 子
Reader,f thereねnO Vattacdtt there ought to be one.r the yOttg King of Angrねhas no』ter
ego he Ought to have such a convenient representative, for no single man, having one corporeal
and one spiritual nature, if these were rightly cOmpounded without any Hlixture of pestilential
ingredients, shOuld, in right reasOn and in the ordinance of coHllnon sense and decency, speak
and act in that capricious, dOuble―deahng, unfathomable, incOmprehensible, torturing, sphinx―ke


























































194 岩 は る 予
る。いっぼう蜂起の機会をねらっていたノーザンガーランド伯爵はザモーナ公爵を裏切 り,暫定政
府を樹立して共和国を宣言する。捕らえられた公爵はAscendon lsleへ流刑になる。























物語の語り手 Charles Welesleyは,`Passing Events'以降 Charles TOwnshendとその姓を変えてい
る。しかしその語 り日から幸辣さは消え,脇役のひとりとして登場するだけになっている。シャ
ーロットはここではチャールズとは別に著者として顔をのぞかせ,読者に直接語 りかける。とくに






したザモーナ公爵の変化について,著者は次のようにいう。` He cursed War&anbttiOn―War もr,
if he had seen hiln at this moment,would have gone half一frantic――His troops were arranged, his plans








Long Zamorna lay awake, neither Youth,nor health, nor Weariness cOuld woo sleep to his pillow
― he saw his lamp expire―he saw th  brilhant flame of the hearth settle into ruddy embers一
then fade, decay & at last perish一―he felt silence & total darkness close around hirn tt but




















の愛のささやきに酔う彼女に対して `StrOng―minded beyond her sex――active,energetic,and accom―
plねhed in al1 0ther points of ?ew―here she was as weak as a child'21)とコメントをしている。著者
の声で語るのは,チャールズの主観的な― ザモーナ公爵には皮肉な,相手の女性たちに対して
は同情的な一一 語 りでは伝えられない,達観した見方を提示 しようと意図したためと思われる。
その直前にも著者は,公爵への愛を疑われたことに驚き気絶したマイナを見て,内心の満足を覚え
るザモーナ公爵について `PeOple say l am not in earnest when l abuse hin―Or dse l would here
insert half a page of deserved vituperation―deserved &hea t―felt――as it is l will=neroly relate his

















が`HithertO ve have seen hiln rather as restraining his passions than yielding tO them―he has stood
befOre us rather as a Mentor than a Misleader――but he is go ng to lay dOwn the last garment of light




Heartはなく,何のためらいもなく若い花を手折 り自分の祭壇の飾 りとするであろう」 と続ける。
そしてキャロラインの前に現れたザモーナ公謡は,
``If l were a bearded Turk, CarOhne, I vOuld take you to my Harem"―His deep vOice, as he
uttered this―his high―featured face,&dark large eye,beaming bright with a spark from the
depths of Gehenna,struck CarOhne Vernon with a thrili Of nameless dread――Here he was‐――the
man that Montmorency had described to her―――all at once she knew hirn―H  Guardian was










彼への関心を「恋なのかも知れない」 と思い込み,かれの前にひとりの女性 として戻ってい く。彼
女は公爵 との再会の場面を想像の中でロマンティックに思い描いていたが,実際に彼を眼の前にし
たとき強い羞恥心に襲われる。キャロラインの姿は次のように描かれている。
一 they intilnated that he looked upon her with different eyes to what he had dOne, ど監 considered
her attachment to hiln as liable tO anOther interpretation than the mere fOndness of a Ward fOr her
Guardian――her secret seemed to be discovered一―Sh was struck with an agOny of shame一―her





































His countenance is handsome, except that there is sOmething very startling in his fierce, grey







3カ月後に書かれた`The Green Dvarr 19,1833)では,若き日のパーシィが主人公のSt,CLtteの






















200 岩 は る 子
つぎのような容姿のスケッチにもその性格が捉えられている。
His features vere regularly formed.His fOrehead was lOfty,thOugh nOt very open.But there vas in
the expressiOn of his blue,sparkling,but sinister,eyes and Of the s■11le that ever played round his
deceitful-100king mouth, a spirit of deep, restless villainy which warned the penetrating observer
that an was not as fair within as without, while his palid cheek and sOmewhat haggard air bespoke
at once the profhgate,the gambler and perhaps the drunkard.2の























“The man's a monomaniac――I'l svear to it――God bless me,I'd never marry if l thought l should
inherit he wild delusion of belie?ng hat all the male children who might be borne to me were
devils. ・ ・ ・ in hiS hypochondria dread he must darkly have concluded that he hilnself was not
altogether human一―but  something with a cross of the fiend in it――that's just the lunatic's idea,









今やノーザンガーランド伯爵となった彼の姿が `A Peep into a Picture Book'(5-6.1834)におい
て,つぎのように紹介されている。
The expression in this picture is somewhat pensive,composed,free frOHl sarcasm except the fixed
sneer of the lip and the strange deadly ghtter Of the eye,whose glance―――a n?xture of the keenest
scorn and deepest thought―――curdles the spectator's blood to ice.In my opinion this head embodies
the most vivid ideas ve can conceive of Lucifer, the rebellious Archangeli there is such a total
absence of human feehng and sympathy; such a cold frozen pridei such a fathoHlless power of






次作の `A Day Abroad'(6.1834)の第4章では,ザモーナ公爵とノーザンガーランドイ白爵の接近が
伝えられる。ザモーナ公爵とかつての師John Fidenaは,今では疎遠になっているが,それでも公
爵のなかにまだ旧師を敬う気持ちがある。またフィディーナの方も,公爵がしだいにノーザンガー
202  完争 は る 子
ランド伯爵に感化されていくことに胸を痛めている。そのことをチャールズから聞いた伯爵はTH
rive,rend and pitilessly destrOy the ridiculous bOnds which themselves have not strength of rnind enough























月後に書かれた`High Life in Verdoplis'では,早くもふたりの間に不協和音が生じている。ノーザ
ンガーランド伯爵は,娘がザモ▼ナ公爵の浮気に悩む姿をみて内心穏やかでない。いっぽう公爵は,
義父に対する自分の気持ちに確信がもてずにいる。彼はつぶやく。` that illustriously infamOus reladve
of lnine,detest and yet iove,that bundle of cOntradictions and yet that horribly consistent whole――he







続く`My Angria and Angrians'(10.1834)では,建国成ったばかりのアングリア王国を舞台に,ザ
モーナ公爵とノーザンガーランド伯爵の関係の悪化が伝えられる。物語の概要はつぎのとお りで
ある。
ヴェル ドポリスの住人たちが出エジノト記さながら,続々 と新しい王国アングリアの首都エイ ド
リアナポリスを目指している。チャールズもいったんはソーントンの誘いを断わりながら,気が変
ってひとりで出かけて行 く。途中HawOrdという村でWittinsと名のる滑稽な若者に会う。町では












く。ザモーナ公爵はいう。“Why else were we born in One country?His sun should have set before






れた `Passing Events'(4.1886)で,その対立はクライマックスを迎える。ノーザンガーラン ド伯爵
はふたたび反旗を翻し,公爵の信頼を踏みにじる。その背信に対して公爵は,義父がこの世でもっ
とも愛するメアリを死なせることする。すなわち
204  男子 は る 子
I swOre that if he brOke thOse bOnds &so turned to vanity &scattered in the air sacrifices that I
had made, & words that l had spoken, if he made as dust & nothingness causes for which l have
endured jealousies&burning strife, emulations amongst thOse l 10ved.If he froze feehngs that in
me are like living are, I would have revenge. In aH but one quarter he is fortified &garrisOned,
he can bid me defiance,but One quarter lies open to my javeLn, だ笠dipped in venonl l wi11 launch











































になる。友人エレン・ナッシヘの手紙には,`If you knew my thoughtsi the dreams that absorb me,and
the fiery imagination that at tilnes eats me up and makes me feel Society as it is, wretchedly insipid,











































2) JOhn Lock and W.T.DixOn,A MαηOr sο″″ο切:T力¢L,デヮ とつι,″s,■」T'閉¢s or ι打¢R9υ.P,ιttc力Brοηι彦1771-
1861,London:Nehon,1965(2nd ed.,LondOnI Ian HOdgkins)1979,p.497子供 たちの遊 びにつ いて父 ブロンテ師
は,後年,シャーロットの伝記資料の収集のために牧師館を訪れたギャスケル夫人に宛てた1855年7月24日付
けの手紙で,次のように書き送っている。
When mere chndren,as soon as they could read and write, ChariOtte and her brOther and sisters used to invent and
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act little plays of their own, in which the Duke of Wenington, rny daughter Charlotte's hero, was sure to come off
the cOnquering hero――when a dispute would nOt infrequently arise amongst them regarding the comparative merits
Of him,BOnaparte,Hannibal and Caesar.
3)EIlen Nussey,`Reminiscences of Chariotte Brontё',β″ο,どをSοc,91)Trα,s,cど
'Oη
s(1899)2,10:79
Every morning was heard the firing of a pistol from Mr. Brontё's room window,一t was the discharging of the
loading which was made every night, Mr Brontё's tastes led him to dettght in the perusal of battle―scenes, and in
fOl10wing the artificia1 0f war; had he entered on military service instead of ecclesiastical he would prObably have
とad a very distinguished career.
4) John Lock and W,T.Dixon,A MII,οデSorrο切,ο´ .,C'ι.,p.361








んでいたことが,伝えられている。また `An anecdotes of the duke of WeningtOn'(81829)では,父が所有 して
,いたScOttのLザ¢ο√NttοJttο,Bο,の,rι¢(1827)から,ウェリン トン公爵を賞賛した一節をそっくり31用して
いる。
7)℃haracters of the Celebrated Men Of the Present Time',βVCβ,vol.1,pp.123-4
8)`An lnteresting Passage in the Lives oF SOme Eminent Men of the Present Time',βVCB,vol,1,p.288
9) `The Fresh Arrival',EVCβ,vol.2,part l:1833-1834,p.247
10)シャーロット自身の教育観を示すものとしても興味深いので以下に紹介する。
I win nerve his frame in very childhood by bearing hirn to wild and distant mountains; I will humble his sOul by
constant and faminar intercourse with the iOwest of mankind; I win teach hiln not to be ashamed of a ragged coat
or to dread passing a night or two in the open streets exposed to rain and wind Hunger, under my tuition, win
initiate hiln into the secret of beings as weli satisfied with a crust Of cOarse browa bread and a draught of 、vater
partaken Of in some roofless hovel as with an the dainties of his father's palace.fbl」.,p.250
11) Fannie E.RatchfOrd,T打?B/οηサがsV¢b οr CttJJどοο」,New York:COlumbia University Press,1941p.71
12)℃haracters of the Celebrated Men of he Present Tine',EVCB,vol.1,pp 124-25
13)`A Leaf from an Unopened Volume',βVCB,vol,1,p.361
14) `High Life in VerdOpolis',βVCB,vo .2,part 2:1834-1835.p.4
15) `A Peep into a Picture Book',βVCB,vol.2,part 2,pp.92-93
16) `The Spelr,EvcB,vol.2,part 2,p237
17) Winifred Gorin,CJlαr,οιι¢Broplιど:T方ゼβυοJtttiοれ デG?れ
'VS,Oxford University Press,1967 pp.89-91
18)John Maynard,C力αr,οιヶ¢Brοηサどα,どS¢死伽αJlι),Cambridge University Press,1984`Purged Of his excessively切,v」
't
quahties,ByrOn as Zamorna provided stimulation for increasingiy mature sexual feelings and imaginations The outlet
208  芽雪 上  は る 子
was in the first instance the teenage writing and the novelettes of early adulthood.Ultimately the culture Of passiOns
and sexual experience that BrOntё inherited thrOugh her reading prOvided at least the outiines for the greater
psycho10gical explanatiOn OF the mature novels,thOugh in a mOre realistic and at the same time more censored
format.'p12







ネ・デュ・モーリエはその著Tルfηアゼrηα!Vο/Jどげ Br,,p211 Brοttι彦(Victor Gonanz,1960 rept Penguin,1987)





26)℃haracters oF the Celebrated Men of the Present Time',βVCB,vo1 1,p.128
27)`The Green DwarF',β17CB,v012,part l,p146
28)`Captain Henry Hastings',FⅣ,ο,c'サ,pp 227-8
29) `A Peep into a Picture BOOk',βVCB,vOl.2,part 2,p.87
30)`A Day Abroad',βVCB,vOl.2,part 2,p132
31)Laura Hinkley,T打¢Brο,ど彦:C力αttο′ι¢,η」β廟1,),LOndoni HammOnd,Hammond&CO.1947p.22
32)`High Life in Verdopolis',βVCB,v012,part 2.p33
33)`My Angria and Angrians',T.J,Wise&J.A,Symington,eds.T力9うr,sc】1,,¢οvS α,どυ妙″bオ丁s打ヮ」Vttι,ηgs οデ






36)Elizabeth C.Caskell,T力¢Lザ¢οF C力α″Jοιサ¢BrοPIJ彦,3rd ed,`re?sed and corrected',(LondOni Smith&Elder,1857):
vol.1,p l13
The BrOntёs:TЙ¢|″ L,υ9s,F″丁?η」s力j,s&Cο″″¢S,0,Jゼ,C¢,The Shakespeare Head Brontё(rept.Porcupine Press,
1980)vOl.1,p139
rb,ど,v。11,p.155
Karen Chase,β/οs,Pt」Ps〕c打9:T力¢R¢´ ″¢sゼ打ιαl'οη οデP¢rsοηα,丁サ)|″C力,r,οιι¢Brοηけど, C力α″,¢sD,c力¢,s, G¢οrgゼ
βlttοと,Methuen,1984p.23
